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Abstract : This study investigated the modulation of trunk muscle activity with the expectation of sudden
perturbations in ten healthy male volunteers. The activities of the internal and external abdominal oblique,
rectus abdominal, multifidus and thoracic and lumbar erector spinae muscles were measured using surface
electromyography. Unexpected and expected perturbations were applied to the trunk by sudden loading.
The subject was instructed to maintain his initial standing position. The results showed that the activation of
the multifidus and lumbar and thoracic erector spinae muscles was increased significantly more in the
expected condition than in the unexpected condition in anticipation of postural adjustment. The activation
of the multifidus and lumbar erector spinae muscles was increased significantly more than 150 msec before
the perturbations, while that of the thoracic erector spinae muscles was increased significantly, 50 msec before
the perturbations. The increased activation of the multifidus and lumbar erector spinae muscles appears to
be a mechanism designed to improve the stability of the trunk through stiffening of the entire segment during
forward loading.
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より 3 cm 外側，多裂筋が第 5腰椎より 2 cm 外側，









−150∼＋150 msec を解析区間とし，50 msec ごとに






比較 (Tukey 法）を用いた。有意水準は 5％とした。
結 果
1． 2条件間の比較（表 1・図 3）
内腹斜筋および外腹斜筋は第 4相 (0∼50 msec) に
おいて予測不可条件より予測可条件の方が有意に高
かった (p＜0.05）。多裂筋および腰部脊柱起立筋群は
第 1∼ 5相 (−150∼100 msec) において予測不可条件
より予測可条件の方が有意に高く (p＜0.01），胸部脊
柱起立筋群は第 3∼ 5相 (−50∼100 msec) において
予測不可条件より予測可条件の方が有意に高かった
















50 msec) から高くなる傾向がみられ，第 6相 (100∼
150 msec) でそれ以前の相より有意に高かった (p＜
0.01）。多裂筋・胸部および腰部脊柱起立筋群・三角












激が加わる 150 msec 前から 100 msec 後までの第 1∼
5相で，予測可条件の方が有意に高かった。一方で，
胸部脊柱起立筋群は外乱刺激が加わる 50 msec 前から





























いては，外乱刺激が加わった直後から 50 msec 後の第









％筋活動量（％) 1 相 2 相 3 相 4 相 5 相 6 相
内腹斜筋
予測不可条件 22.7±9.0 23.1±9.1 22.2±7.1 22.5±8.9 25.0±8.0 50.0±14.1
予測可条件 23.1±8.4 24.4±9.5 25.1±11.1 25.4±10.9 31.0±9.3 47.2±9.7
外腹斜筋
予測不可条件 25.2±8.0 26.9±7.2 23.4±5.3 23.1±7.5 35.3±21.7 50.9±17.4
予測可条件 27.0±11.3 26.7±11.2 26.2±9.3 29.6±8.5 31.5±7.2 41.8±8.6
腹直筋
予測不可条件 26.1±13.2 25.4±10.7 24.3±8.6 23.2±10.5 27.8±14.0 43.3±16.1
予測可条件 28.2±11.5 24.4±11.9 23.9±8.5 26.4±10.7 29.3±10.0 35.2±8.3
多裂筋
予測不可条件 14.2±7.8 14.5±8.2 14.6±7.9 15.2±8.4 20.6±8.9 48.4±14.5
予測可条件 20.7±9.4 20.8±10.0 21.0±9.0 22.6±12.7 45.0±9.2 40.0±8.5
胸部脊柱起立筋群
予測不可条件 18.1±8.7 18.7±8.6 16.2±7.1 15.8±6.7 24.6±12.7 59.4±26.2
予測可条件 20.7±10.3 18.3±8.6 19.3±7.9 22.7±11.2 40.6±12.5 45.4±5.4
腰部脊柱起立筋群
予測不可条件 12.5±7.8 12.5±7.9 12.3±7.6 12.8±8.2 16.2±8.1 48.2±19.0
予測可条件 16.8±8.5 17.5±10.3 17.8±9.0 19.5±12.2 38.7±13.1 46.3±9.2
三角筋前部線維
予測不可条件 17.8±6.6 17.8±7.5 18.7±8.2 16.9±7.6 36.7±14.4 36.5±14.6
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